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   We report a case of metastatic ureteral tumor resulting from gastric cancer in a 56-year-old 
female. 
 She had undergone distal gastrectomy for gastric cancer in our hospital 3 years earlier, on 
the histological diagnosis of poorly differentiated adenocarcinoma with absolute curative resection. 
   In March, 1987, she visited our hospital complaining of microscopic hematuria and lumbago. 
Intravenous pyelography and left retrograde pyelography revealed the stenotic change of the 
left ureter and hydronephrosis. Endoscopic ureteral biopsy was performed, and the histological 
diagnosis was an inflammatory change of the ureter. But the hydronephrosis increased, so partial 
ureterectomy was performed. The histological examination confirmed adenocarcinoma in the left 
ureter resulting from gastric cancer. 
   From the 340th postoperative day, she complained of general fatigue and vomiting, and gas-
troscopy revealed recurrent gastric cancer.
(Acta Urol. Jpn. 36: 343-346, 1990)














位 胃切 除術 を うけ た.肉 眼 的進 行 程度 はH・P・NISIで
あ り,abusolutecurativeresectionであ った.組
織 学 的 に は一 部 印環 細 胞 を 含む 低 分 化 型 腺 癌 で あ っ
た,
現 病歴=1987年3月3日,市 民 検診 で 顕 微 鏡的 血 尿
を 指 摘 され た.そ れ 以前 に も時 お り左 腰 背 部痛 が あ っ
た が,自 制 可 のた め 放 置 し て い た.同 年3月9日 に
37℃ 台の 発 熱 があ ったた め 翌3月10日 当科 を 受 診 し
た.
初診 時 現 症=左 肋 骨脊 柱 角 に 叩 打痛 を認 めた ほ か異
常 を認 め なか った.
検 査 成 績:検 血;RBc426×104/mm3,wscszoo/
mm3,Hb12.7g/dl,Ht38.4%,Plt24.5x104/mm3.







lO71m1.尿細 胞 診;Pap.classI,尿結 核 菌塗 抹,
培 養;陰 性
レ線 学 的 検 査:初 診 時IVPで は 左 側下 部 尿 管 の狭
窄 に よる 中等 度 水 腎症 を認 め た(Fig.1).左逆 行性
腎 孟 造影 では,左 下 部 尿管 の約2cmに わ た る狭 窄 を
認 め た が,尿 管 カテ ー テル の挿 入 は 容易 で あ り,抵 抗
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Fig.5.Histologicalsectionofstomach
を再 留置 せ ず,fluorouracilの経 口投 与 の み で 経 過
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